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|10\\r  propo.se.s  t0 m:rltt,'  availablt.  to thr. corn-
rnrrr-rrtV  u getieral  survr.\,  of thr,  rreocis  tcl  bc niet4
and  of  tire  possibilities  of  expansion.  This
general survey, periodically  brought  up  to date
and made public, will  serve as a guide to pro-
ducers  and to the whole of the Community in
making investments. It  will  be still  further
widened  as  a result of the association  we propose
to establish  with  the United Kingdom and for
which we have recently suggested  the opening
of negotiations  with  the British Government.
In view of the difficulties involved in Europe
of financing investments,  the High Authority  is
now endeavouring  to find new financing possi-
bilities to reinforce those  which enterprises  have
such  difficulties  in finding within our own coun-
tries.
The High Authority  does  not wish to leave
the Assembly  and producers  in any doubt as to
the constantly  recurring difficulties with  which
a sustained  effort to this end will  continuously
meet  and  the  persistency and  inventiveness
which it  will  unceasingly  demand.  The High
Authority  considers  that its suceess  in this field
is an esqential  condition of the policy which it
is now proposing
It is in line with this general  effort, in which
the levy raised by us plays a part, that the High
Authority has  entered  into negotiations  with the
United States  Government  concerning  the terms
under which a loan might be granted.
Let me also repeat that, in  applying to the
United States,  the Community is not asking for
aid,  but for loans.  The Europe  now being created5
will,  by developing its production, provide itself
with the means  with which to back ub the finan-
cial commitments which it  will  thereby be able
to meet.
The High  Authority  does not. propose to  lay
down a rigid plan of allocation for the use of the
funds placed at its disposal.  So far as the funds
made available to it  permit  and in  the light  of
the needs  oI the Community, it  will  examine the
applications  submitted  by  enterprises,  taking
into account the extent to which  their proposals
would  benefit  the Community  as well  as their
own  efforts  towards  financing  them.
The High Authority  contemplates  contributing
first  of all to the development and improrru*"rri
of  the production  of raw  materials  required  by
the iron  and steel industry  and European indus-
trial  production.
The projects whose materialization the High
Authority  is specifically  anxious to facilitate  to
start with,  are concerned with  the production of
coal and increasing output,  the  construction of
pit-head  power  stations, the modernization  and
extension of  coking plants, and the mining  and
processing of  iron  ore.
An  essential feature  of  this  initial  phase is
the construction of workers'  housing.  The iron
and steel industry  itself  will  direcily  benefit  by
this  effort  which  will  in  no  way  be of  an ex-
clusive nature;  as and when  it  is  financially6
possible,  it  will  also be one of our concerns to
make some  contribution to the modernization of
that industry's own equipment,
In laying down realistic general objectives  so
far as modernization, a long-term manufacturing
policy  and  increased production  facilities  are
coneerned, the  High  Authority  has considered
the  probable  development 'of  the  demand  for
coal  and  steel, as envisaged by  the  economic
experts consulted  last year, in conjunction.with
present operations put  into  effeet by  the enter_
prises themselves.
The  High  Authority  wishes  to  bring  these
initial  conclusions to  the knowledge of  the As-
sembly,  It  will  submit  the general aims to the
Consultative Committee in  accordance with  the
Treaty, prior  to their  publication,
These studies on  the  likely  development  of
demand and  this  enquiry  into  current  invest_
ments wilt  be carried  out  each year,  and  the
conclusions drawn  by  the  l{igh  Authority  wilf
be made publie,
In  present circumstances, the High  Authority
preferred to adopt this method to that of making
it  obligatory for all  investments to be declared
in advance.
In  fact, while the Common Market is, being
crehted,  the High Authority  has been anxious to
avoid  disturbing  producers in  thbir  currontI
investment  operations by  enforcing  the  prior
declaration of such investments.
I  also wish  to reiterate how much the High
Authority  is eoncerned,  in all it  does,  to ensure
a smooth transition from national procedures  to
the  new  procedures of  the  European market,
The setting and the conditions  for this obtigatory
declaration, to which  the High  Authority  may
have recourse later, will  be entirely  different
when the prospects  of the Common Market have
become identified  with  those of the whole bodv
of producers.
In the meantime, the High Authority  may; of
course, have  to  make  use of  the  powers  cori-
fened  upon  it  under  Article  54, if  it  is  found
that  certain  schemes  can survive  only  with  the
help of subsidies,  contrary to the Treaty.
So  far  as steel is  concerned, a  productive
capacity target of 50 million  tons (M.T.) in  four
or  five  years'  time  would  be a reasonably op-
timistic  forecast of the development of demand,
and  would  also  correspond  with  the  results
expected of  action  taken  by  enterprises them-
selves.
In almost all cases,  these  production increases
will be'achieved  by the modernization  of existing
plants, without the need  of building entirely new
works. This  modernization  will  permit  both  an
increase of  the  productive  capacity to  rvhieh IB
have just referred and an appreciable  lowering
of  the cost prices of  iron  and steel products.
This is an aspect  of the question  which the High
Authority cannot  stress  too strongly. The future
of the Community's  steel production depends  on
its competitive capacity both within  the Com-
munity and in export markets. The lowering of
costs  in the iron and steel  industry is, therefore,
an essential  factor  in  the general aims to be
pursued  by the Community.
lf  the production rvhich will  result from thi{
process  of modernization  is compared  with  the
present  production of the great steel produeing
countries, the  101 million  tons (M.T.) of  the
United States  and the 38 million  tons (M.T.) of
the Soviet Union, and if  we consider the low
level of steel  consumption  per head  of population
in the Community (scarcely  200 kilos) as com-
pared with  that of the United States which is
more than 600  kil,os  and that of the Soviet  Union
which has already reached  lS0 kilos, it becomes
obvious  that this target must be looked upon as
a minimurn if  Europe is to begin to regain lost
ground.
With regard to coal, you will  have seen from
the reports distributed to you that the economic
experts consulted by  the  High  Authority  had
forecast an increase  in  the demand by some 2i
to 35 million tons (M.T.).  It must, however;  not
be forgotten  that  coal is  being challenged by
ever increasing competition from  other sourcest
9
of energy: elecl,ricity,  natural gas, oil and, per-
haps  to-morrow,  atomic  energy. It would,further-
moref be unrvise to forecast an increase in  pro-
duction to the point at which it  would be able
1.o  trte€t any increase in  demand, even in  boom
periods, for this would result in manpower diffi-
culties  when  the  demand drops off.  The  nec-
essary flexibility  to meet an exceptional demand
can be found  through  imports.
Special caution is, therefore, required  so far
as  coal  is  concerned.  Before  deciding  on  a
general  long-term  expansion  policy,  the  High
Authority  considers it  essential to  pursue  its
studies and consultations.
Certain  definite  conclusions  can, however, be
reached with  regard  to  the  effort  to  be made
during  the next  few  years.
In  order to reach the production  target of 50
million  tons of steel, an extra supply of some 100
million  tons of coke will  be needed  -  that is, 15
million  tons  of  coking  coal.  This  target  cor-
responds to the plans of  the  variotrs  enterprises
as revealed by enquiries made by the High  Au-
thority.
Moreover,  the  development  of  other  sources
of  energy  makes it  more  and  more  urgent  to
keep  the  cost of  coal as low  as possible and  to
ensure  its  more  efficient  utilization.  This  im-
mediately  calls for  two  lines of  action: first  to
utilize  locally  those types of eoal which  are dif-
ficult  to dispose of on the consumer market,  thus
obviating  transport  charges.  This  will  involve
I
tl0
tho construction of  modern electric power sta_
tions  to  supply  the  mines  as  well  as provide
extra  power  to  other  consumers  at  a  tirfte
when the development of hydro_electric plants
is  beginning  to  reach  its  peak.  In  this  eon_
nection,  research  into  the  complete  gasrfi*
cation of  coal must  also be actively  pursued.
Secondly, more  modern  methods of  production
must be developed to enable individual  output
to  be  substantially  increased and. produciion
costs  lowered.
So far  as iron  ore is concerned. a production
of 50 million  tons of steel would ,,".ur"it"te  scime
l5 million additional tons  of ore.  Most of this ean
probably  be  obtained  within  the  Commqnity
itself, since nearly  all  the mines of  the  Com_
munity lend themselves  to the general utilization
of modern equipment which will  make possible
a  substantial  increase in  output  and  "  "o"ru-
sponding reduetion of  costs.
These are the broad lines
jectives, to serve as a guide
of the Communitv.
of  the general ob-
for  the enterprises
This development  and  modernization  may lead
to methods  of production  more economical.than
those which now are a burden to the Commu-
nity,  It  is an essential  condition for .the iin_ provement of  the standard of  living.  But, .if
these results are to be obtained, one vital  ob_tl
stacle must, be overconre, In  Europe, pt,ogress
has often in  the past been impeded by a desire
to retain  evell obsoiete methods of  prodrrction
for fear of unemployment.  yet to maintain su.ch
out-moded methods both prevents the lowering
of production costs  ancl  a rise in \4,ages,
The future of the European  economy  depends
essentially upon the removat of this clisurrp.nay
between the desire  for stability and the need  for
progress.  [f  sueh a  revolutionary  concept is.
however,  to be achieved, this ill-employed- sec-
tion  of workers  must be offered the means of
bearing  the  risks  and burdens resulting  from
these necessary ehanges.
These are  the very  aim  and purpose of  the
Treaty provisions relating to readaptation.  For
the first  time in  our countries, this problem is
being squarely faced  and the necessary  financial
provisions are made for dealing with it.  Allow_
ances to tide workers  over, re-setilement allorv_
ances  and the cost  of technical  retraining ean be
met from  the levies themselves.
The Assembly must. appreciate that  in  this
field  no uniform  rules can be applied, but  that
the solution will,  in  each specific case,  depend
upon  the  individual  circumstances.  In  order
to meet the obligations of the Community, the
High Authority  has just taken a most imporfant
decision,  which is to start building up a reserve
from  its  existing  resources to cover the contri-
bution it  may have to make.towards supportingl2
workers  who  must  be transferred  from  unpro-
ductive  to more efficient  work.
In addition to this direct assistance  to workers,
other measures are being considered.  When con'-
sidering  investments,  the  High  Authority  will
study  the changes contemplated by  certain  coal
and steel enterprises in ordrer  to maintain  their
output  and safeguard employment.  The policy
of building  workers'  housing will,  by easing the
question of  finding  new  accomodation, help  to
fulfil  one of  the  most important  conditions  of
re-employment.
It  is  not  for  the  High  Authority  to  decide
which  enterprises should change their  methods;
it rests with  the enterprises themselves to decide
on what  lines they can direct  their  efforts.
But  the enterprises know in advance whether
such changes will  affect their  labour  force, and
it  is incumbent  upon them  to inform  the High
Authority  and the governments  to  this  effect  in
good time  so that  the necessary measures may
be taken.
As a matter of fact, in matters of readaptation,
the Community  does  not act alone.  The govern-
ments have  an  obligation  under  the Treaty  to
inform  the  Community  of  any  problems  of  re-
employment which  may arise.
The question of openings  for  re-employment
of labour is to be studied joinfly  by the Hight3
Autholity and the governments,  and the cost  of
non-repayable  granLs  is to be shared equally
between  the Community  arrd  the governments.
Grants  may be  made  for the establishment  of
new industries even outside the field  of  the
coal-mining and steel  industries,  so long as they
are approved  both by the government  concernecl
and by the High Authority which must first ob-
tain the agreement  of the Council of Ministers.
It is most unlikely that such  approval would be
given if the government  concerned  did not itself
undertake  some  of the measures  necessary  in the
interests of the workers.
In view of the importance  of the levy both for
readaptation  and the financing  of investments,
the High Authority  has deeided  to allocate  the
amount available according to the obligations
whieh it  must meet.  The present assets  of the
Community plus the receipts  anticipated'for the
first  six months of  1954  amount in  all  to the
equivalent of 48 million dollars,
From this sum the High Authority  has madc
the following appropriations:
-  for  the establishment  of the guarantee  fund
for laons to be contracted:  3b millions;
-  for readaptation  purposes:  7 millions;
-  for  technical and  economic research into
methods  of production  and  safety  of workcrs:
and initial allocation  of I milliont+
With regard to administrative expenditure,
the High Authority considers  that for the second
half of the current financial year, i. e. the first
six months of  lg54, the expenses  of  the four
institutions should be limited to a total of  b
millions.  The economies  already  effected  during
the past  six months  will remain intact.
As  I  explained  at  a  previous  Session,  the
details of  this  expenditure  will  be published.
The  High  Authority,  in  agreement with  the
four  Presidents, has adopted a  practice  which
should enable any interested party  to ascertain
in  detail  for  what  purposes the  funds  of  the
Community  are  used.  This  practice, which  to
ou.r knowledge  does not  exist  in  any  of  our
countiies, consists  in publishing in the course  of
the financial year the current position as regards
expenditure  under  each  head,  sub-head  and
even individual  items.  A  statement of expend_
iture  for  the  first  half  of  the  financial  year
1953,/1954  will  be published in the course  of the
next  few  weeks,  The  four  institutions  have
already forwarded  to the Financial  and Admin_
istrative  Committee  of  the  Assembly  a  state_
ment of administrative  expenditures for the first
financial  year.
It  will  thus be a simple matter  to verify  that
no money whatever  is being spent for  purposes
other than the specific activities of the Coal and
Steel Community.l5
,  The  High  Authority's  investigation into  the
!4ancin8  of investments in the industries of the Community  has shown  the necessity of  finding
udditional  sources of capital outside Europe and also of initiating steps  to reduce  the cost of new financing.
'Ihe  overall  total  of  capital invested in  the coal-mines of  the  Community,  in  the  various
national  currencies, amounted  to  roughly  580 million  dollars in lgb2, and bbO  millions in  lgb3.
An  inquiry  into the various sources  of capital reveals  the  difficulties  encountered  by  the enterprises in  maintaining  this level  of  invest-
ment.  Traditional  methods _  self_finaneing or borrowing on the capital market _  sufficed in 1952  and lgb3 to cover barely more than half of the total of the investments effected,  F,.or  almost
half  of  these investments, it  *",  ,r"""*;;;;
have  recourse to  exceptional  methods ,rrah * short-tsrm  bank loans or government financing.
Steel  industry  finance  presents  essentially
the  same general  picture.  We  are  at  present
directing  our investigations on this problem and
will  inform  your  Investment  committee  of  the
results.
.This is no new situation;  it  goes baek almost
to  the  end  of  the  war  and shows no signs ot
improvement.  The statistics for  both  coal and
feel finance  show  that the  enterpris* ""uli"il
ing  it-.more  and more  difficult  to  manage and
are  able  to  carry  out  essential work  orrty. Uylrj
lll('t'('irsil)ll I'ir('r)ul':t' iil  r'\'('l' rl1()t'L'  ttnc*t'titin  ltlttl
cost  I,v f'irrlricin;1, [iltc.s ol  inlcrest c]rat'gcd  ut'*
r1e\v ilri Itiglt  ir,i ?" u or'  []",'o  (.sorttcl.itncs  c\'(rrl
higlrrr') for' lt-ians  frr.qut  trtly  t'rrtttiittSl  fot'  lr:s.s
tlran fivt  ytills,  tvhcrcas thosc u'liich txtctrel to
trrr err I'iilt:c.rr  I r':.u's  iu't- (iuscl'iitccl  :.rs  lotrg-tcrn'r
luatrs. ll  nt't'rl  hurclll' bo poitrle:rl  otrI tirat n t,en*
\'(:itr loan  at  6n  n rcprc:;r:11t.s  a  gross finiinci;rl
burdctr ol  ttc.flt'lt,  l.l'l  r  l)0f itllnl.ll'rlr  rr.'hiclt  lta.s
inc.vitablc  rcl)(.I'cussir>rrsi  u1:orr  plicrs  ancl rnust,
in tlrt' iinal annl),sis.  bc paid bv thc consrrmcr'l
I  Iorv can  ba.src  indtrstries, \\.1)ose  costly in*
vt:.stnrenls  can onlv  bc  amot'tizctl ovcr  n  lottg
pcriocl,  r.trnlinuc  t<l  pat' such high ratcs of irrl.cr'-
c-sl  ior .such  short-tt:rnr  loans'l
At  lire sarnc tinrc cornparrics  in  tlic  Urrilctl
States can lciiclil.y  obt.ain  loans ill. betq'cclt il',  ,'
;,rrrrl  40,{},  I'oclc(\llablc  rn r.tp  ter  tq'crrl\'-fi\re ycilr,s.
ln Clreat  Rr:itain,  loans |lor  .sir-nilal  periocls  bcar
a r;.ttc  of intcrc.st.  of betu'c'cn  'li),'o  irncl  50!0.
Il  is  ol:r'iou.s  that  [hc  I  ligh  Aut.hority  ca]1
onlv  make a  parlial  i.:ontriiruliorr  to thc  tertal
finatrcing t'r:quitcmcnt.  bttt  tliis  contributiorr
n'ill, rn our oltinion,  bc vital, Ior, u'irr:thcr'  lrv
contracting loans  or grarrtin!l  flult'iu-Itec.s,  its solc
pr.lrpos;c  u'ill  bc to olteu up  for  tlrc entcrpri.scs
nc*r l.i.nancial  sotrlcr-s;  to rr,hicir  tirr'\'  r','oulcl  nor'-
trrriilY  hitvc n{) 11rJccss.
The I{igh .,\uthoritl'
cripital  availal.ller  to thr:
rvill c.lo  its lrcsl to nrakc





i'otit'lrl,,ic  I'iitr::  ol rr.rir.r'r.,s,!  lr..:rl  i'or.iri:rqlt.;ir:r.lr:rls
llt.rtt  tltc:it, lvittcir  ll:r,r' ;it'{: tg-ri;ii, ljlri(,r-;ill.r,
oi;it{r  il io ircct'l;l  lr tnilt,i  ,is lr-r  r;f  ic1.  lolrns  r-rn
..i1  :t  n'  l;r  i'rl l  i.,  l.ll1i;  l  rr lr  l  l, .lt  l.-,  t.;i  t.l;i,: i,,  I {;itl.(,,.!  rrPr.l|r
:ittt'tiilrr  iit:it,.'llit: nt  ljtl, lt,.,jit,j'  I  iirri titis atlclt_
lirritrl  .-.rrirlrlt  .l'  clririi;ii ir,!  lt :;1iri:ri;rl.t_l  .att:  oi
lrllt r'("'  I  trtli', i)t, .rn rr',r:r,rrr.it't,  itr crur.  inclrrsirirr.s
1o halt-rir,lnr::i'  ii'rr::t.  fii:;,irrcinq  mr,.li.,ri_rrls.  trttcl al
lhr'  sitnli.r linrr-r ir  !'il'sI r-.{'iir(iivt-r  coritrii:uliorr
itl\',:lrt'ci.s  ll''t  tfttii,li-ttlt,:itci  tf alilif,",t.lltltr,trlt.t  tf  l' t  lf  i:
lli::-opr.;rr) L.ll)il  iii  rnar.iti,t.
Wlilti  i..\'ul' t  ll(:  Iilci-.{,:,:j  oi  !irr.,s* i:f  f't.t..t; o'  ,!  it.
I.iiil't  uf  ilrr  Iiiqir  Arilhtir.iiS'llt,,r,..r.ill  nol  arrir_r.r..
l)taii(';tlii' .:r;l',',,  irlj i  ni'  iiilti.rci:r{  liriri_rir,nt.s.  Ir-r_
t'i:sinir-.ll  in  i'it,;ii'-, i:tiiiir.ir'tr.: .r,ri.,it  it.s []rr.rsi:  .i'
ii.tr-'  Cirtttirtrir-rii\'  ..il1r'r'i  i_rr.  cir,1tr.  l.l,:ri.rl  1l.l)ol.)  it-.  lht:
itltrq rltn  r,.'ltiit,  ciii,ii.rl  j;  rr.r,-,t.r.-tlr-at-rtl  .so  lt;,,  l.d lo
corlti,' irv  iii  lii'.trr.;;,,.  itsr:ll'
Ilulir  lhis i:robl(rrl ()l lritlnr:r..  alrci  tl::ri of  in-
cI'L';r:.;lt{l  thr., c{Jf);-i.1  nl}'}:r{ln nl'  r,'r-r;rl  .ttrd  sler.l
t'equill:,joilrt a(,lioit  !-iv  litt- iii:th  Aiiiitoliiv  ancJ
I  lrr' (  i(ivt'J'lirr(,rrt....
'f itr  crxlltrt):i;()ll  ,iittcl  nltl)t'{l\.('t-n..'nl  r-:l'  1tt'r_rclr.tc*
ttot-r  . t'r'adlrptalir;n  mt';isii  i'L'.{.  liir  I'rnrlir.,g  ol ncn'
-soilfccs uf  cllril;i i  nc\'t'r' irr.frll.c  llarrc:  lhcst-
vlit'i  rlur.:  ll  t'ob  irr)'l.q  ii't.'t'n  i  iiclt  l  td  srj ri.sol  rr  tc,ll' a  rtr.i
It'r:trt  thc,y.rotni  r.rl'\'ic','.'of  Eurcl;t( il.s  ii tvhrrlr.l.
Such  actir-rn  v.'ill htn'i,ii  pi'(JfrLlncl  cl'1'cc1  ul)oll
thi'  ltu.sil')rss  c()11(jrtioils  of  c,i't,r'r'  cntct'ill.i::11  al)(i
upoll  thc' r.r,rl")'  lj{r'  oi  liri.. u'olkcr'-:.  It  u'ili  irt-..tIB
its  a leave. i'  the expn'sio' a'cJ  mocler^ization
of thc.  r.conontic's  of our countrie.s,
l['he.succLlss  of  this  pcllicy preslrpposes  a
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vrir  et  des possibilit6s d'expansion, Cette vue
d'ensemble,  tenue p6riodiquement A  jour et ren-
due  publique,  guidera  les  producteurs  et  la
eommunaut6 tout entidre dans leur action d'in-
vestissements.  Elle  se trouvera  encore dlargie
grece  A  I'association que  nous  allons dtablir
avec le Royaume-Uni et pour laquelle nous ve-
nons de proposer au gouvernement britannique
I'ouverture de ndgociations.
Devant les conditions difficiles  du  finance-
ment des investissements  en Europe, la  Haute
Autorit6 est maintenant engag6e  dans un effort.
pour rechercher des possibilit6s de financement
nouvelles venant s'ajouter A celles que les en-
treprises ont  tant  de peine A trouver  dans nos
pays.
La Haute Autorit6  ne veut laisser A I'Assem-
bl6e et  aux  producteurs aucun doute  sur  les
difficultds  sans cesse  renouvel6es auxquelles un
effort  continu  dans ce sens ne  cessera de  se
heurter, sur l'obstination et I'invention  qu'il exi-
gera constamment. La Haute Autoritd  considdre
que Ie succds  de son action dans ce domaine est
la  condition  m6me de la  politique  qu'elle  vous
expose aujourd'hui.
C'est dans le cadre de cet effort  d'ensemble.
dans lequel le prdldvement  que  nous  faisons
joue  un  rdle  essentiel  .pour l,6tablissement du
cr6dit de la Communaut6,  que la Haute Autorit6
a deje engag6  des n6gociations  avec le gouver_
nement des Etats-Unis sur  les modalit6s d'un
pr6t.
_ Je veux repeter encore qu'en sladressant  aux
Etats-Unis,  la Communaut6 ne demande  pas une
aide, mais des prdts. L'Europe qui  se cr6e se5
donnera, par  le  d6veloppement de sa produc-
tion, les moyens de souscrire les engagements
financiers auxquels ellc saura faire fiee.
Pour  I'utilisation  des fonds dont  elle dispo_
sera, la  Haute Autorit6  n,dtablira pas de pian
rigide  de r6partition. Dans la  mesure des res,
sources  qu'elle obtiendra et en fonction des be-
soins de la Communaut6,  elle examinera lc,s  de-
mandes  pr6sent6es  par les entreprises,  en tenant
compte de l'intdrdt que presentent  leurs projets
pour la Communaut6  et de I'effort p.opru qu'el_
les fournissent pour en assurer te ]ina'cernent,
La  Haute  Autoritd  envisage de  eontr.ibuer
d'abord au d6veloppement  et i  l'am6lioratio'  de
la  production  des  matidres  premidres  n6ces,
saires d la sid6rurgie et A la production indus_
trielle  europ6enne.
Concrdtement,  les projets dont la Haute Au_
torite souhaite pour commencer pouvoir facili_
ter  la  rrlalisation  eoncernent la  production  de
charbon et  I'augmentation  du  rendement,  la
construction de centrales 6lectriques minidres,
la  modernisation et  I'extension  des  cokeries,
l'extraction  et le traitement du minerai de fer..
La  construction de maisons ouvridres consti_
tue  une partie  essentielle de  cette  premidre
6tape. La  sid6rurgie  elle-mdme  retirera  des
avantages  directs de cet effort qui n'aura aucun
caractdre  exclusif ; A mesure qu;  les possibilit6s
financidres se d6gageront,  une de nos pr6occu-
pations sera d'apporter  une contribution  A la
modernisation Ce ses propres installations.
Pour 6tablir d'une manidre r6aliste les objec-
tifs  gr6n6raux  concernant  la  modernisation.(l
I'orientation  A long  terme  des fabrications  et
I'expansion  des  capacit6s de  production,  la
Haute Autorit6  a confront6 l'6volution  probable
de la  demande  de  charbon et  d'acier,  telle
qu'elle  avait  6t6 envisagee par  les experts 6co-
nomiques consult6s  I'an dernier, avec la r6alit6
des  op6rations  engag6es par  les  entreprises
elles-mdmes.
Ce  sont  ces premidres  conclusions  que  la
Haute  Autorit6  veut  porter  A la  connaissance
de I'Assembl6e. Elle soumettra les objectifs  96-
n6raux  au  Comit6  Consultatif,  ainsi  que  le
Traitd  le pr6voit,  avant  leur  publication.
Ces 6tudes sur l'6volution  probable de la de-
mande et cette enquete sur  les investissements
en  cours seront  renouvel6es chaque ann6e, et
les conclusions que la Haute Autorit6  en tirera
seront  rendues publiques.
La  Haute Autorit6,  dans les circonstances ac--
tuelles, a pr6f6r6 adopter cette m6thode A celle
qui  aurait  consist6  A  imposer  la  d6claration
prdalable  obligatoire  de  tous  les  investisse-
ments.
En effet, la Haute Autorit6  a 6t6 pr6occup6e,
au  moment  ori le  marchrS  commun  se cr6e, de
ne pas apporter, par la mise en vigueur  d'une
d6claration  obligatoire  pr6alable,  uD  trouble
dans I'esprit  des producteurs en ce qui concerne
la  poursuite  des investissements en. cours.
Je tiens A redire  encore combien, dans toutes
les mesures qu'elle prend, la Haute Autorit6  es'"
pr6occup6e d'assurer une transition  sans heurts
des formes nationales aux  formes nouvelles du
march6  europ6en. Cette d6claration  obligatoiret
i  laquelle la Haute Autoritd pourra avoir re-
cours se situera dans un  climat et dans des
conditions tout  n  fait  diff6rentes lorsque les,
perspectives  du marchd commun seront deve-
nues celles mdmes der  I'ensemble  des produc-
teurs.
Entre temps,  naturellement,  la Haute  Autoritd
pourrait 6tre appel6e  d se servir des pouvoirs
que lui donne  I'article 54,  au cas  oi  il  r6sulte-
rait  de ses informations que certains projets
risquent de ne pouvoir survivre  qu'avec des
subsides,  contrairement  au Trait6.
En ce qui concerne  l'acier, un objectif de ca-
pacit6  de production  de  50 millions  de tonnes
d'ici  quatre  ou cinq  ans correspond A la  fois A
une  prdvision  raisonnablement  optimiste  de
l'dvolution  cle la  demande et  aux  r6sultats  at-
tendus des actions engag6es  par  les entreprises
elles-m6mes.
Dans' la  quasi-totalit6  des cas, ces accroisse-
ments de production  seront obtenus par la mo-
dernisation  des  installations  existantes,  sans
construction  d'usines  entidrement  nouvelles.
Cette modernisation  devra permettre, en m6me
temps, I'accroissement de la capacitr6  de produc-
tion  dont je  viens de parler  et un  abaissement
sensible des prix  de revient  des produits  sid6-
rurgiques. C'est lA un aspect sur lequel la Haute
Autorit6  ne saurait  trop  insister. L'avenir  de la
production  d'acier  de  la  Communaut6  d6pend
de la  capacit6 comp6titive  de cette production,
tant A I'int6rieur  de la Communaut6 que sur les
marchrts d'exportation ;  I'abaissement  des prixll
de revient de la sid6rurgie  est  donc  un 6l6ment
essentiel  des  objectifs gdn€raux  que la Commu-
naut6 doit poursuivre.
Si I'on compare  la production  qui rrisultera
de ces modernisations  avec les productions ac-
tuelles  des  grands  pays  producteurs  d'acier,  les
l0l  millions de tonnes des Etats-Unis,  les Bg
millions  de tonnes  de I'Union Sovi6tique,  si I'on
constate  le faible niveau de Ia consommation
d'aeier par habitant dans la  Communautti  (A
peine 200  kilos) compar6  A celui des Etats-Unis
qui ddpasse  600  kilos, et i  celui de I'Union So_
vi6tique qui est ddjA de lB0, on aboutit i  la
certitude  qu'un tel objectif constitue  un mini_
mum si I'Europe veut eommencer  i  rattraper
son  retard.
En ce qui concerne le charbon, vous savez,  por.
les rapports qui  vous ont Gt6  distribu6r,  q,rui",
experts dconomiques  consult6s par la Haute Au-
torit6  avaient 6tabli une perspective d'accrois-
sement de Ia demande de 2E ou Bb millions du,
tonnes. Mais nous ne devons pas oublier  que le
eharbon subit  de  plus  en  plus  la  concurrence
des autres  sources d'6nergie:  6lectricit6,  gaz
naturel,  fuel,  peut-Gtre demain l'€nergie -atomi-
que. En outre, il  ne serait pas prudent  de pre-
voir  un  d6veloppement  de  la  production  au
point  ori elle serait i  m6me de faire  face i  tout
accroissement  de la demande,  m6me:en,p6riode
de trds haute conjoncture, car il  en r€sutterait
une situation  difficile  pour  la  main-d'euvre
dans les moments de d6clin de la demande; la
flexibilit6  n6cessaire pour  les, p6riodes  excep-
tionnelles peut d'ailleurs  dtre trouv6e dans llim,
portation.0
Ces consid6rations commandent, cn  ce  qui
concerne  le charbon, une particulidre prudenee,
Avant  de s'arr6ter sur  une ligne  g6n6rale de
d€veloppement  A long terme, ti  Haute Autorit6
considdre  de son devoir de poursuivre ses 6tu_
des et ses  consultations.
Par contre, en ce qui concerne  I'effort A pour_
suivre  au  cours  des prochaines ann6es, quel_
ques conclusions fermes peuvent  6tre  €tablies.
Pour  faire  face  A la  production  pr6vue  de
50 millions de tonnes  d'acier, il faut pi6voir une
ressource  suppl6mentaire d'environ  100  millions
de  tonnes de coke; c'est-A-dire  lS  millions  de
tonnes de charbon cokdfiable. Cet objectif  cor-
respond, dans I'ensemble, aux  projets  engagGs
par  Ies entreprises, ainsi  qu'il  rdsulte  des en-
qudtes faites par  la  Haute  Autorit6.
En  outre,  face aux  autres  sources d'Gnergie
qui  se d6veloppent, il  devient  urgent  de serrer
de pris  le  prix  de revient  du  charbon et  d'en
assurer  la  meilleure  utilisation.  Deux  sdries
d'action  sont de ce fait  imm6diatement  nr6ces-
saires. Les  unes tendent  A utiliser  sur  place,
sans frais  de transport, des qualitds de charbon
difficilement  vendables A la consommation. Ce-
ci  entraine  la  construction de centrales 6lectri-
ques modernes permettant  d'alimenter  les mi-
nes, mais aussi de mettre  un  surplus d'dnergie
6lectrique  A la  disposition  des autres  consom-
mateurs, au moment of  les d6veloppements de
l'6quipement  hydro-6lectrique  commencent  e
6tre  limit6s.  Dans  ce mdme  ordre  d'id6es, les
6tudes  concernant  la  gazdifieation  totale  du
charbon  doivent  6tre  poursuivies  activement.
D'autre  part,  d'autres  aoctions  doivent  tendre  irl0
moderniser la  production pour  permettre un
accroissement  trds sensible  du rendement indi-
viduel et un abaissement  du prix  de revient.
En ce qui concerne  enfin le minerai de fer,
une  production  de 50 millions de tonnes  d'acier
nrScessiterait  une ressource  suppl6mentaire  d'en-
viron 15  millions de tonnes  de minerai.  La plus
grande partie de cet accroissement  peut sans
doute 6tre obtenue dans Ia Communaut6  elle-
mdme. La  plupart des mines de Ia  Commu-
naut6 se pr€tent, en effet, i  un emploi g6n6ra-
lis6  des dquipements les  plus  modernes qui
permettent un accroissement  important du ren_
dement et un  abaissement correspondant du
prix de revient.
Telles  sont les grandes  lignes de ces  objectifs
g6n6raux qui  constitueront un guide pour les
entreprises  de la Communaut6.
Ce  ddveloppement  et  cette  modernisation
lrourront  entrainer  une substitution  progressive
de productions plus  6conomiques A-  celles qui
sont une charge pour Ia Communautd. C'est lA
une  condition  essentielle  du  reldvement  du
niveau  de  vie.  Mais,  pour  que  ces r6sultats
puissent 6tre atteints,  il  y  a un  obstacle d6cisif
i  surmonter.  Dans nos pays europ6ens, ce qui
a  souvent  frein6  le  progris,  c'est  le  souci  de
conserver  des productions  m6me  p6rim6es  en
s'abrjtant denidre  la crainte que lamain-d,eu-
vre  employ6e i  ces productions ne puisse gar_
der  son travail.  Le  maintien  de telles produ"-
tions freine  i  la  fois I'abaissement des prix  de
revir:nt  et  le  reldvement  des salaires.
li':ttl
Rien n'est plus important pour  I'avenir de
l'6conornie  europ6enne  que de surmonter cette
contradiction entre la pr6occupation de la sta-
bilitd et I'imp6ratif du progrds.  Mais pour que
cette rdvolution d6cisive puisse €tre accompiie,
encore faut-il  donner A cette fraction mal em-
ployde de Ia main-d'euvre  les moyens de sup-
porter  les charges et  les  risques qu'implique
ce changement n6cessaire.
Teis sont prrScis6ment  le sens et  le  but  des
dispositions  du Trait6 sur la r6adaptation.  C'est
la  premidre  fois  gu€,  dans nos pays, ce pro_
bleme est abord6 de front et qu'un financement
est prrlvu  pour  y  faire  face.  Les  indemnit6s
d'attente  ou  de  relogement  et  les  d6penses
d'une r66ducation professionnelle  p"uver,t et""
couvertes  par les fonds m6,mes  du prdldvement.
L'Assembl6e  doit comprendre qu'il n,y a pas,
dans  ce  domaine, de  formules  uniformdment
applicables, mais  que  les situations concrAtes
qui  se prdsenteront reldveront chaque fois de
solutions diff6rentes. Pour faire face aux obli-
gations de la  Communaut6, la  Haute Autorit6
vient de prendre une d6cision  importante : celle
dc' commencer A cr6er  sur  les ressources dont
elle dispose  une provision en vue de la contri-
bution qu'elle pourra avoir A apporter au sou-
tien de la main-d'ceuvre qui  aurait dventuelle-
ment  d  se porter  des mauvaises produetions
vers des productions plus 6conomiques.
Cette aide directe A la main-d'@uvre s,accom-
pagne  d'ailleurs  d'autres  possibilit6s d,action.
Dans  l'examen  des investissements,  la  Haute
Autorit6  prendra en consid6ration les transfor-:a:..
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mations envisagries  par certaines entreprises  du
charbon  et  de  I'acier,  qui  permettront  d'en
maintenir I'activit6 et d'y sauvegarder  I'emptoi.
La  politique  de  construetion de maisons ou-
vriires,  en  facilitant  le  relogement,  assurera
de son cdt6 I'una des conditions importantes de
ce r6emploi.
II  n'appartient  pas e  la  Haute  Autorit6  de
d6cider quelles entreprises  doivent modifier  les
conditions  de leur aetivit6. C'est  aux entreprises
qu'appartient la  responsabilit6 de  juger  dans
quelle  direction  elles peuvent  s'orienter.
Mais  si  ces  transformations  affectent  leur
main-d'euvre,  elles  le  s-avent i  lravanee,  et
elles ont le devoir d'informer  A temps la Haute
Autorit6  et  les gouvernements pour  permettrc
dventuellement  les  interventions  ndeessaires.
Dans Ie domaine de Ia r6adaptation, en effet,
la  Communaut6  n'agit  pas seule. En  vertu  du
Trait6,  il  appartient  aux  gouvernements de la
saisir des probldmes de r6emploi  qui  se posent.
L'6tude  des possibilit6s de rdemploi doit  6tre
entreprise en commun entre  la  Haute  Aut6rit6
et  les gouvernements. Les aides non  rembotrr-
sables doivent  6tre  support6es par  moiti6  par
la  Communaut6  d'une  part,  par  les gou.rurrru-
ments d'autre  part.
Des projets  de cr6ation  d'activitds  nouvelles
en dehors m€me des industries  du  charbon  et
de I'acier peuvent  recevoir une aide financiAre,
sous condition  qu'ils  soient approuvtis i  la  fois
par  le gouvernement  int6ress6 et par  la  Haute
Autorit6  elle-m€me,  et  que  celle-ci  recueillel.t
Ainsi quc.  je vous I'ai d6jA dit au cours d'une
prdc6dente session, le  d6tail  de  ces ddpenses
sera rendu public.
La  Haute Autorit6,  d'accord avec les quatre
Pr6sidents,  a adopt6 une m6thode qui doit per-
mettre  A chacun de savoir  de la  manidre  la
plus  d6taill6e  d  quoi  sont  employ6s  les  fonds
de la Communaut6. Cette m6thode,  qui n'existe
d notre  connaissance  dans aucun  de nos ptys,
consiste A  publier,  en  cours  d'exercice,  l'6tat
des d6penses  par chapitre, par article et m6me
par  poste  comptable.  La  publieation  des  d6-
penses  du  premier  semestre  de  I'exercice
1953/1954  sera faite dans les prochaines  semai-
nes, Les  quatre  institutions  ont  d6jA  commu-
niqu6  e  la  commission de  la  comptabilit6  et
de  I'administration  de  votre  Assembl6e l'6tat
des  ddpenses  administratives  du  premier
exercice.
Il  sera facile ainsi de voir  qu,en particulier
aucune  ddpense, sous  aucune  forme,  ne  sert
A d'autres  fins  que celles qui  concernent sp6-
cifiquement  la  Communaut6  du  charbon  et  de
I'acier.
L'enqu6te que la  Haute Autorit6  a faite sur
les  conditions  de  financement .des  investisse-
ments  dans  les  industries  de  Ia  Communaut6
montre  combien  il  est n6cessaire d'obtenir  des
ressources suppl6mentaires  A celles dont  I'Eu-
rope  dispose et  de  commencer un  effort  pour
rr6duire le  cofit  drrs financements  nouveaux.
Les investissements bruts  effectivement  r6a-
lis6s dans les ctiarbonnages de la Communaut€,
dans  les  diverses  monnaies  nationales,  repr6-t5
sentent un total d'environ 580 millions de dol-
lars en 1952  et 550  millions en lg5l.
L'examen des diffdrentes sources  de finance-
ment montre'quelles difficultds rencontrent les
entreprises pour assurer un tel niveau d'inves-
tissements.  L.e.s  moyens  traditionnels  res-
soulces propres  des entreprises  et  appel au
marchd financier *  ont permis de couvrir, en
1952  et 1953,  A peine plus de la moiti6 du total
des investissements  r6alis6s.  Prds de la moitid
de ces investissements  n'a pu 6tre assurr6e  que
par  des moyens exceptionnels  : cr6dit bancaire
d  court  terme  ou  financements gouvernemen-
taux.
Les  caract6ristiques g6n6rales du  finance-
ment dans la sid6rurgie sont sensiblement  ana-
logues.  Nous pr6cisons  actuellement nos dtudes
sur  ce point  et  nous en  communiquerons les
rr$sultats A  votre  commission  des  investisse-
ments.
Cette  situation  n'est  pas nouvelle, elle  re-
monte pratiquement au lendemain de la guerre
et elle ne s'amt6liore  pas.  Le tableau du finance-
ment  montre, aussi bien pour  le  charbon que
pour  I'aeier,  un  essoufflement toujours  plus
grand des entreprises qui ne r6ussissent  A effec-
tuer  leurs  travaux  indispensables qu'au  prix
d'un  recours toujours  plus grand A des finance-
ments de plus  en plus  pr6caires et  de plus en
plus  co0teux.  Les  taux  d'int6r€t  pratiqu6s
atteignent couramment ? et 8 0/0,  parfois davan-
tage, pour  des emprunts  souvent  I  moins  de
cinq ans, et que I'on appelle A long terme lors-
qu'ils atteignent l0  ou l5  ans. Faut-il  rappeler
qu'un  emprunt  i  6 0/o  remboursable en  l0  ansl6
reprdsente une charge financidre  totale de prds
de l4 0/o  par an qui, n6cessairement,  se r6per-
cute dans les prix  et, finalement, est pay€e par
ler  consommateur  ?  ..
Comment des industries  de  base,  dont  les
investissements  co0teux ne peuvent 6tre amor_
tis que sur une longue p6riode, pourraient_elles
supporter, A la longue, des taux  drint6r€t aussl
6lev6s et des dur6es d'emprunt  aussi eourtes  ?
Dans le  mdme  temps,  aux  Etats-Unis,  les
entreprises  empruntent  effectivem"rri  a'  ;;;
taux d'int6rdt compris entre 3 et 4 0/0,  pour des
dur6es  d'amortissement  qui vont jusqu'd 2b  ans.
En  Grande-Bretagne, pour  des dur6es d'amor_
tissement  analogues, les  taux  d'int6r6t  sont
compris entre 4 et 5 o/0.
La  contribution  de  Ia  Haute  Autorit6  ne
porlrra n6cessairement  €tre qu'une part de l,en_
semble du  financement. Mais cu .u"a, i  notre
avis, une-  contribution essentielle,  parce qu,elle
sera entidrement consacr6e,  eu€ ce.soit par les
emprunts qu'elle  contractcra ou  les garanties
qu'elle accordera,  d ouvrir  aux entrepiises des
sources nouveiles  de  financement  auxquelles
elles n'auraient pas normalement accds.
La Haute Autoritd  s,efforcera  d'apporter aux
entreprises des capitaux d des conditi,ons  d'int6_
r6t  et  d'amortissement  plus  favorables  que
celles qu'elles  doivent  g6ndralement  suppori",
aujourd'hui.  Pour  chaque catdgorie de projets,
elle  a  I'intention  de  pr6ter,  e  du,  "orrditior*
uniformes, pour l,ensemble des entreprises int6-t7
ressdes.  La Haute Autorit6 pense  quo cet apport
suppkSmentaire  de capitaux A un taux d'int6r€t
utriforme pourra  €tre I'amorce d'unc, harmoni-
sation des m6thodes  de financement dc.  nos in-
dustries et contribuer efficacement A commen-
cer la  transformation indispensable  des condi-
tions de financement en Europe.
Quelle  que  soit  la  mesure de  rdussite des
efforts de la Haute Autorit6, tous les probldmes
de financement ne seront pas, pour autant, 16-
solus,  L'investissement,  dans  des  industries
lourdes comme celles de  la  Communaut6,  ne
pourrait, A la longue, dtre assur6  si les sources
de  financement, en  Europe m0me, demeurent
aussi rares et aussi on6reuses.
Tant sur cettc question financidre que sur la
question  du  d6veloppement de  consommation
du  charbon  et  de I'acier,  une action commune
entre  la  Haute Autorit6  et  les gouvernements
est indispensable..
- D6veloppements et  am6lioration  de  la  pro-
duction,  r6adaptation,  recherche  de  sources
nouvelles  de  financement:  c'est la  premidre
fois  que  ces diff6rentes  actions sont  aborddes
de front,  dans une vue d'ensemble i  l'6chelle
de I'Europe. Elles doucheront  profond6m'bnt  les
conditions de I'activit6  des entreprises et de la
vie  m6me  des  travailleurs.  Elles  joueront  le
r6le d'un ferment pour I'expansion  et la moder-
nisation  des Gconomies  de nos pays.
La rt6ussite  de cette politique implique qu'une
action tenace soit poursuivie sans reldche pour
transformer  de  vieilles  habitudes. La  Haute